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Examination Concerning Architecture Education by design of Embedded System
using FPGA
Yoshihiro AOYAMA ＊ , Mototeru KAWASAKI ＊＊ and Yuki YABUHARA ＊＊＊
In this class, FPGA was used for the implementation experiment of the circuit designed by using 
HDL so far. And, the scale of the circuit that can be implemented on FPGA has increased every year. 
However, it is very serious to design a large-scale circuit. And, the circuit that had been made so far 
was registered in the library. The library was generalized. It is IP core(Intellectual Property core). An 
original microcomputer is made on FPGA by using this. Thus, the base of the SoC(System on Chip) 
design can be learnt.
Key Words : FPGA , IPcore(Intellectual Property core) , SoC(System on Chip) , microcomputer ,
NEEK(NiosII Embedded Evaluation Kit)  and Architecture Education
２．FPGA 評価キット







そこで，本実験で使用する FPGA 評価キットは Altera
社が開発した FPGA の CycloneIII ファミリの C5F4
を搭載したキット，NEEK(NiosII Embedded Evaluation 
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た HDL（Hardware Description Language）用いた手法
などにより設計開発が行われてきた．
しかし，最近の FPGA ではより高度なライブラリとして
IP コア（Intellectual Property core）が用意され，CPU，

































































 volatile alt_u8 led,key ;
 int i=1;
 int j;
 key = 0x00 ;





 if (key>0) {
 if (key==1) 
 if (i>1) 




















この仕様に基づき，CPU，on chip RAM，PIO ２個，プ





















































１）川崎　基輝，「IP コアによる FPGA 開発～ UML を用いたハー
ドウェア仕様記述の一考察～」，平成  年度福井高専卒業
研究論文
２）「NEEK Picture Viewer」，Altera 社 NEEK 用デモンストレー
ションデータ
FPGA を用いた組込みシステム設計によるアーキテクチャ教育の提案
